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  Landscape of the mountain foot connected to Kyoto urban 
area is characterized as the interactive environment of 
natural topography, historic land use and forestry, and has 
been concerned as precious urban landscape. Scenic zone is 
widely designated covering these surrounding mountains to 
keep its cultural and natural value. In this paper, the 
potential of Scenic zone system as planning tool to manage 
the urban fringe transformation is examined. 
  The concept of “Scenic” includes the restriction of 
urbanization by creation of greenery as well as conservation 
of scenic value in the beginning and gradually has shifted to 
greenery conservation. Even though, in Kyoto, the scenic 
zone system is implemented as an urban planning tool to 
evaluate various urban environment developed by the 
interaction of nature and cultural activities. 
Through the examination of Kyoto case, Scenic zone 
system with permission procedure based on value system 
besides quantitative index has good potential as the 
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神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 8 」（ 論 文 ） 
 
ることが確認されている。 
 また、昭和 7 年(1932)、船岡山一帯を公園として整備す
るに際して隣接区域（2.0ha）を公園の都市計画決定と同
時に風致地区に追加指定した 20)。 















 昭和 25 年(1950)には、風致地区決定標準に示されてい
る表示の標準に合わせる方向で、これまでの指定地区を





1 地区（鞍馬）として追加した 22)。 





















































神 戸 芸 術 工 科 大 学 紀 要「 芸 術 工 学 2 0 1 8 」（ 論 文 ） 
 
３）開発と保全（昭和 35〜50 年） 











































































































































 平成 28 年に風致保全計画が改定されたが、その時点で
の風致地区指定は、17 地区で指定面積は約 17,943ha、市















































































































































































    ＊白い部分が風致地区・その他は景観地区の区域に  




















































































































 全国 765 地区では、昭和 18 年までの指定が 403 地区、











































































8）Transforming City Region : Polycentric City Regions 
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制」法第五八条第 1 項・2 項で規定されている 
